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Abstract:  Is it true that the Beijing dialect was Mandarin within the period from the end of the Yuan dynasty to the 
beginning of the Ming dynasty (the second half of the 14th century)?  Were the Interpreter Piao (《樸通事》, Piáo 
Tōngshì) and the Lǎo Qǐdà(《老乞大》，Lǎo Qǐdà) written in the Beijing colloquial language? Whether had the 
College of the Standard Pronunciation (正音書院, Zhèngyīn Shūyuàn) within the period of King Yongzheng of the 
Qing dynasty (1723-1735) given an impulse to shape the common language of the Chinese? All of these questions 
mentioned before not only are the key tasks, which have deals with the history of the Chinese language of the 
modern times; but also are the unavoidable questions in researching the contemporary Chinese language. However, 
the popular, or the so-called “mainstream” of current opinion looks logical and well argued, but it is specious. 
Pronunciation is the main basis for estimating the linguistic character of the ancient literature. The Beijing 
pronunciation (Northern Mandarin) was not the representative of the standard pronunciation of Mandarin of the 
modern times; the representative was Nanjing pronunciation (Southern Mandarin). The Interpreter Piao and Lǎo 
Qǐdà were not written in the Beijing colloquial language. And the College of the Standard Pronunciation did not give 
an impulse to shape the common language of the Chinese; on the opposite, it delayed the process of shaping. 
Key words:  Mandarin, Beijing dialect, Nanjing pronunciation, the standard and the colloquial pronunciations, the 
Old China 
 
Résumé :  Le mandarin est-il représenté par le dialecte de Pékin au quatorzième siècle ? Putongshi et Laoqida 
sont-ils écrits en dialecte de Pékin ? “L’école de ton orthodoxe ” dans la dynastie de Tsing a-t-elle promu la 
formation du language commun de nationalité Han d’aujourd’hui ? Voilà les questions clés concernant l’histoire du 
mandarin contemporain et moderne que les manuels de la langue chinoise moderne ne peuvent pas éluder . Pourtant , 
le point de vue majeur ou plutôt populaire , est faux malgré son apparence bien raisonnable . Les sons du language 
est la critère principale pour définir la nature languagière des documents anciens . Le symbole de ton orthodoxe du 
mandarin contemporain n’est effectivement pas le ton      de Pékin , mais le ton de Nankin . En Corée , les 
manuels de chinois  Putongshi et Laoqida ne sont pas rédigés en dialecte de Pékin . “L’école de ton orthodoxe ” 
dans la dynastie de Tsing n’a pratiquement pas promu le processus de formation du language commun de nationalité 
Han d’aujourd’hui ,  mais bien au contraire , elle a retardé ce processus . 
Mots-clés:  mandarin , language de Pékin , ton de Nankin , ton orthodoxe et ton populaire, Laoqida 
 
摘 要:  元末明初漢語官話“以北京話為代表”？《樸通事》和《老乞大》“是用北京口語寫的”？清雍正
朝的“正音書院”推動了現代漢民族共同語的形成？這是涉及近現代漢語史的關鍵問題，也是現代漢語教材
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版  本 代  號 刊行年代 
《翻譯老乞大》 老四 1517 年 
《聯經本老乞大諺解》 老五 1670 年 
《老乞大諺解》 老六 1745 年 
《舊刊老乞大諺解》 老七 1745 年 
《老乞大新釋諺解》 老九 1761 年~1763 年 
《重刊老乞大諺解》 老 A 1795 年 
《存羊本老乞大》 老 B ？ 
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1.1  《老四》左音聲母（26）： 
b（幫）p（滂）bb（並）m (明） 
f（非敷）ff（奉）w（微） 





















零聲母 0 不混。 
以上皆為南音（南方官話）聲母的特徵。 
 
1.2  《老四》右音聲母（17）： 
b  p  m  f  w  d  t  n  l 
g  k  h  z  c  s  r  0 
《老四》之後的其餘五種諺解本，右音聲母












c、s 標記，沒有舌尖後音 t ，t ‘， 。 
（4）影母並於零聲母，俱記為 0。 
（5）日母“兒耳二”在老四至老七中皆記為




















母超過 40 的方言，集中在江淮地區：合肥 41 個，
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1881 年 Von Der Gabelentz 在他的巨著《中國文
法》裏不願承認北京官話在實踐上的勝利的當
兒，稱其為“科學所不應跟隨的潮流”。他推薦









 老四 老五 老六 老七 老九 老 A 
左韻 58 61 60 64 63 64 
右韻 44 46 46 46 46 47 
入聲韻 18 16 16 16 14 16 
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認的。Hemeling 所說“遲至 1881 年 Von Der 
Gabelentz 在他的巨著《中國文法》裏不願承認
北京官話在實踐上的勝利的當兒，稱其為科學所




























灼見就越多。2000 年 10 月胡明揚先生在《舊本
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的語氣詞“呢”和“來著”，老十、老 A 又沒了。 
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方言 有 無 
廈門 [u] [bo] 
潮州 [u] [bo] 
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共 76 條；老七有而老六無者，共 132 條；二相者









老六   老七      例    字 
1．果攝：  
 a      ai     大（開一） 
a      e      他那阿（開一） 




 ai     iai     捱（開二） 
iei    iai    皆堦街解疥界芥薤械（開二） 
i      iei     例滯（開三）米羝低嚏梯體
替蹄弟禮濟齊西洗婿細鷄（開四） 
ǔi     ui      盃杯背梅每妹（合一） 
5．止攝：  
 i      iei     地伱麗梨裏李利離荔飢幾
記既欺起器棄氣（開三）季（合三） 
ǔi     ui      饋（合三） 
ǔi     i     痞被鞁韝（開三） 
  ǔι    iι     柿事師之支脂紙只指至齒
施詩屍試時市是侍兒耳二餌（開三） 
6．效攝：  




an       am      耽貪男藍暫三柑敢堪酣
庵暗（開一）衫（開二）凡犯（合三） 
eω      aω     合（開一入） 
ien      iam     鑑嵌饀（開二） 
ien      iem     臉減（開二）尖簽漸閃染
檢欠嚴塩（開三）店添念謙嫌（開四） 
9．深攝： 
in       im      臨林沉尋心針深嬸壬襟
今金禁妗吟隂飲淫（開三） 
ǔn       ǔm      蔘參（開三） 
ivω     iω     入（開三入） 
10．山攝： 
an      en     幹乾竿簳趕稈稈看漢韓旱
汗翰安鞍案按（開一） 
ivien   uen     完丸（合一） 
en      uen     般搬絆半盤伴拌鞔饅蔓瞞
滿（合一） 
en      an      攀（開二滂） 
ien     ian     間艱姦揀鐧眼鴈閑限（開
二） 
an      oan     蕃番繁飯（合三） 
aω     oaω    乏發罰襪（合三入） 
11．臻攝： 
ǔn      un      本噴倴門們（合一）分粉
糞文問（合三） 
12．宕攝： 
oang    ang     裝裝粧壯壯（開三） 
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eω     iaf     卻（開三入） 
13．江攝： 
oang    ang     撞雙（開二） 
14．曾攝： 
ǔng     ǔing    朋燈等鐙能層曾（開一）
甑（開三） 
ǔn      ǔing    肯（開一） 
ǔng     ing     掤（開三） 
uiω    ǔiω    蔔葍（開一入） 
15．梗攝： 
ǔng     ǔing    冷爭爭庚更甥生孟（開二） 
ung     uing    橫（合二） 
 aiω    ǔiω    脈（開二） 
ǔiω     eω    窄（開二入） 
ivng    iving   兄永（合三） 
ing     iving   營（合三） 
16．通攝： 
ung     ivng    籠瓏鬆（合一）龍弓芎恐
共中重縱從松終衆種充絨（合三） 




（1）鹹深二攝收-m 尾的字，老六只有 5 條，
而老七陡增為 67 條：鹹攝 73 字，收收-m 尾的 46
字，收-ω 尾的 27 字；深攝 35 字，收-m 尾的 22
字，收-ω 尾的 13 字；就是說，咸深二攝陽聲韻
字全數收-m 尾。老六鹹深二攝字跟老七同樣多，
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一算不上成功的中國舉措，對於以培訓嫻習“華
語正音”的譯官為己任的朝鮮司譯院，便非同小
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